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  Twenty patients showing poor visualization on routine IVP underwent drip infusion
pyelography’@（DIP）． Diagnostic value of DIP was comparatively studied．
  For DIP， 100 ml of Conraxin L was diluted with 100 ml of 5％ D／W dextrose and intra－
venously injected in且ve minutes． Several exposures were皿ade within 30 minutes at the
appropriate intervals． Diagnostic urograms were obtained in 15 of 20． The clinical value










































2 山○憲0 39 3
3 岩○純 346
4    坂（：）敏0    49  ♀
5 鶴○弘 496
6 河○一〇 54 3
7 岡○岩0  72 3
8 山○富0 216
9 松○菊0 51♀
10   金  〇  三盛   6ア  ♀
／1 波○野○美  49 6
12 宮○シ○エ  53 ♀
13   田丁○憲0    48  6
14 久○部○代  32 9
ユ5    可罰（＝）ナ○予    56  孚
16 海○山○枝  52 9
17 藤○ヤ○子  40 ♀
18 上○光0  43 6
］9 河○智0 29 ♀
20    猿○静0    38  9
診 断 名
良性前立腺肥大症
両 側 尿 管 結 石
摺  腎  孟  腫  瘍
右  尿  管  膣  痩
左   腎   出   血
良性前立腺肥大症
      ！！









土  輩  腎  炎








































































































































Flg 2． a 序例31VP Flg 2 b 症例3 DIP
市川・ほか：Conraxin L・DIP 753
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SchenckerはBUN 120 mg／d1の症例に， Nea17｝
はBUN 120 mg／dl， creatinine g mg／d1の症
例に，Wendth4）はBUN 159 mg／d1， creatinine
22’．Omg／d1の症例に安全に行なっている．ま
た小幡6）らは14例の腎不全症例にDIPを行な
》・，BUN 61 mg／d1， creatinine 5，9血9／dlの
症例を除くすべての症例に腎孟像をうるごとが
でぎたといっている．’われわれもBUN 112mg
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